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The purpose of this study is to clarify what kinds of coaching philosophy Mike Krzyzewski （also 
called as Coach K） followed in his building the USA basketball team in the Olympic games as a 
head coach and winning the three consecutive Olympic gold medals. Considering the fact that 
some of the team USA in the past couldn’t win the gold medal even though the team has a full 
of all-star players, it is absurd that winning three gold medals is reduced only to the abilities of 
players. We can easily infer that Coach K had done so much as a head coach to earn those gold 
medals for the team USA.
In this paper, I will make a brief review of Coach K’s biography and record in Duke Universi-
ty and the team USA, and I will analyze and elucidate his coaching philosophy. As is well known, 
Coach K has accomplished so many terrific achievements in his career, but here I focus on his 
coaching philosophy in the team USA in the Olympic games. I will describe how Coach K em-
phasizes the importance of understanding the context, perspective, pride, humility, and the Gold 
Standard in his building the team USA.
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1947 年 2 月 13 日イリノイ州シカゴで生まれた1）．
地元のウェーバー高校を経て，陸









このときコーチ K は若干 28 歳で，当時 NCAA
ディヴィジョン I 最年少ヘッドコーチだった．陸
軍士官学校の 5 年間では 73 勝 59 敗という成績を
残して，1980 年に現在の本務校であるデューク
大学ブルーデビルズへ移る．









歴代二位となる 5 回の NCAA トーナメント優勝
（1991 年，1992 年，2001 年，2010 年，2015 年 ）
である4）．また，NCAA のファイナルフォーには
12 回進出しており，NCAA トーナメントには 21
年連続出場を果たしている．さらに，2015-16 年
シーズン終了時には NCAA ディヴィジョン I 史
上最多の 1043 勝（321 敗）を挙げている．
また，デューク大での教え子たちは大学卒業後
もプロとして活躍しており，これまで 53 人の選
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2005 年にアメリカ代表ヘッドコーチに就任し

































臨む．予選リーグではギリシャに 92 対 69 で雪辱
を晴らすなど，全勝で決勝トーナメントに駒を進
める．準々決勝ではオーストラリア，準決勝では
アルゼンチン，決勝では 118 対 107 でスペインを
破り，見事金メダルを獲得する16）．平均得失点差
は 27.8 点だった17）．コーチ K とコランジェロは，
見事に当初の目的を達成したのである．
しかし，二人の旅はそこでは終わらなかった．
その後，コーチ K は 2012 年ロンドン五輪ではコー
ビー，レブロンにケヴィン・デュラントを中核に
加えたチームで，準決勝はアルゼンチンを 109 対





て，準決勝ではスペインを 82 対 76 で破り，また
決勝戦ではセルビアを 96 対 66 で破り，五輪三大
会連続金メダル獲得を果たす．
また，この三連覇の間の 2010 年にはトルコで









































































































































































































































































コ ン テ キ ス ト
景・状況についての理解」の意味合い
を掴むためには，まず C



















































































































































































































































































































































































































































































メ ガ ロ プ シ ュ キ ア
εγαλοψυχία）はさまざまな卓越性（ἀ
















































































































































































































































































Brill, Bill （2012）, An Illustrated History of Duke 
Basketball: A Legacy of Achievement, Re-
printed Edition, Sports Publishing
Cunningham, Carson （2010）, American Hoops: 
U.S. Men’s Olympic Basketball from Berlin 
to Beijing, University of Nebraska Press
Gilbert, Wade （2016）, Coaching Better Every 
Season: A Year-Round Process for Athletic 
Development and Program Success, Human 
Kinetics
Lyle, John （1999）, “Coaching philosophy and 
coaching behaviour”, Neville Cross and John 
Lyle （ed.）, Coaching Process: Principles and 
Practice for Sport, Butterworth-Heinemann
McCallum, Jack （2013）, Dream Team: How Mi-
chael, Magic, Larry, Charles, and the Great-
est Team of All Time Conquered the World 
and Changed the Game of Basketball Forev-
er, Paperback Edition, Ballantine Books
Pim, Ralph （2010）, Perfect Phrases for Coaches: 
Hundreds of Ready-to-use Winning Phrases 
for any Sport--On and Off the Field, Mc-
Graw-Hill
Roth, John and Hinshaw, Ned （2006）, The Ency-























イースト・プレス〔Krzyzewski, Mike and 
Spatola, Jamie K. （2006）, Beyond Basketball: 






ブ〔Krzyzewski, Mike and Spatola, Jamie K. 
（2009）, The Gold Standard: Building a 








OS文化研究02.indb   16 2017/05/26   11:02
注及び引用参考文献
1） Roth and Hinshaw （2006: 231）
2） シャシェフスキー・スパトラ（2011: 63）
3） “Mike Krzyzewski BIO” http://www.goduke.
com/ViewArticle.dbml?DB_OEM_ID=4200& 







5） 「バスケットボール殿堂」の英語名は The Na-




6） “USA Basketball - Mike Krzyzewski” https:// 
www.usab.com/basketball/staff/k/mike-krzy 
zewski.aspx （2016 年 12 月 29 日閲覧）
7） McCallum（2013: 325）







10） Cunningham （2010: 361, 382）
11） Cunningham （2010: 368-69）
12） Cunningham （2010: 387）
13） 尚，その後 3 位決定戦には勝利し，銅メダル
を獲得している．




17） Cunningham （2010: 415）
18） Lyle （1999: 30-33）










24） この自分があげた 5 つの大切な言葉に対して，
「あなたがチーム，仕事場，家族のなかで強調



































45） “Coach K helped bring the wins and respect 
back for USA” http://www.fiba.com/news/
coach-k-helped-bring-the-wins-and-respect-


















56） Pim （2010: 160）
57） “Kobe: Coach K brought ’pride of being 





























73） ア リ ス ト テ レ ス『 ニ コ マ コ ス 倫 理 学 』
1123b15-24, 1124a4-5
74） シ ャ シ ェ フ ス キ ー・ ス パ ト ラ（2012: 38）， 
“Coach K helped bring the wins and respect 




76） “Kobe: Coach K brought ’pride of being 











81） ヒューム（2011: 7）T 2. 1. 2. 2. ただし，邦訳
18
オリンピックスポーツ文化研究　2017. 3　No. 2


























（受理日：2017 年 2 月 16 日）
19
佐良土茂樹：オリンピックにおける M. シャシェフスキーのコーチング哲学について
OS文化研究02.indb   19 2017/05/26   11:02
